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What kind of space should the working place provide? 
The modern office spaces are often tight, making people feel oppressive. 
Work place, where people spend much of their day, should be comfortable as if they could feel like being 
home. People will feel various parts of the world by mingling with many from different fields. That ought to be a 
clue for every person to discovers new horizons and develops. 
This project propose a new working place, where people from variety of fields mingle, creating a qualitative 
working place. 

























































































































































・ 「10+1No.121998 年特集：東京新論」INAX 出版
・ 「JA21 号 1996 年特集：谷口吉生」新建築社
・ 「環状第二号線新橋・虎ノ門地区再開発事業／道路事
業事業概要２０１１」東京都再開発事務所／東京都第一
建設事務所 2011 年
・ 「都心における『場所の個性』とその可能性～土地柄や
気質からみる商業盛衰と大規模開発進行より～」(卒業
論文)塚本淑子[著]早稲田大学2003年
・ 「世界建築宣言文集」ウルリヒ・コンラーツ[編],阿部
公正[訳]彰国社1970年
・ 「マレーヴィチ(現代美術の巨匠)」カジミール・マレー
ヴィチ[画],セルジュ・フォーシュロー[著],佐和瑛子
[訳]美術出版社1995年
・ 「マレーヴィチ画集」ジャン=クロード・マルカデ[著],
五十殿利治[訳]リブロポート1994年
・ 「無対象の世界(バウハウス叢書;11)」カジミール・
マレーヴィチ[著],五十殿利治[訳]中央公論美術出版
1992年
・ 「絵画空間の意味とその可能性:カジミール・マレーヴ
ィチのシュプレマティズム絵画について」(博士論文)
三崎由理奈[著]京都造形芸術大学 2009年
・ 「ロシア・アヴァンギャルドの世紀構成×事実×記
録」江村公[著]水声社2011年
・ 「ZAHAHADID&SUPREMATISM」2012年
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